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Abstract    This is to report a series of lectures for the 3rd grade students of Aichi Institute of Technology 
(AIT) in 2014, which is based on the precedent lecture Awazu started for the smaller numbers 
of students in 2010. The purpose of this series is not to give practical knowledge for job 
searching but to assist engineering and information science students who will get into real 
business field in the near future, to obtain their own career perspectives. We tried to let the 
students to remind what they studied in their previous academic career and to find their own 
idea how to challenge the engineering theme at their employer in the near future. Throughout 
the class, we also tried to encourage the students to make their effort for the job with 
confidence and sincere consideration on their lifelong career development. 
                     
１．はじめに 















†    愛知工業大学 キャリアセンター事務部長 
同経営学部客員教授（豊田市） 
††   ジャパン・ヒューマン・クリエイツ代表、 
愛知工業大学非常勤講師（豊田市） 
†††   ＪＦＫ・コンサルティング(株)代表取締役、 




















内定率と呼んでいたが、2013 年 12 月 16 日付文部科学省
通知により明確化された定義に従う。 
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148 人 133 人 88 人 84 人 150 人 103 人
登 録
者 
53 人 103 人 79 人 76 人 125 人 87 人
受 講
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第 1 部 キャリアとは 
・概論（キャリア意識・社会とのつながり） 
・学修の成果を仕事に生かす 













































































企業研究は主に HP 画面閲覧の他、適宜 4 年生向けに公


















希望調査（各自 3 社まで） 
↓ 
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N= 214     191     18 
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センター紀要第２号』 2012 






 （受理 平成 27 年 3 月 19 日） 
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